




A Study of the Socialization of Children in the Family ; A Relation to his 
Parentsl Persenality Characteristi偲 andtheir Marital Relationships. 























































































































































































































領判内 容 |務 足 |不綻 | 計
夫しての自主性』ζ関 ヨ品163(46.6) 187{日.4)お0(1∞)
E 夫る態の度仕事Ir.関Ir:対しすて 291(鉱1)59(16. 9) 350(1∞) 
E 夫けの子に供関のしつ方 して 130(37.1) 220(62. 9) 350(1∞) 
IV 夫の性絡に関し 23H弘 0)119(34.0) 350(1∞) て































妻の着るも〈干のや鰹味に干渉し，批判 79(42. 2) 
自 妻してiζ甘図る 渉}
主制 ったれ，何(依ん存で)もして貰おう 24(12-8) とするので困る
jζ 
何事も独断的』ζ〈処独理断)しあまり格談し 36(19.3) 調す ないので図る
|委面依の着存のるものやtJi趣強味く叫渉する紙 26(13.9) る 傾向 て困る
















夫 委の子供のしつけ方に干渉しすぎる 14( 6.4) の
子供 子供をあまやかして困る 114(51.8) 
の
子供は母親まかせで，無関心で因る 45(20.4) し
つ しつけ方函に干渉しすぎ，かつ甘やかけ 16( 7.3) 
方 すのでる
IC しつけ方に干渉するが子供の世話は 29(13. 2) 
す関
しない
その他 2( 0.9) 

























































( 16 ) 
本村:家族における幼児の社会化の研究
第4蜜 子供の情緒的症状男1I頒度
f旨 し -i' ぷ り 64(21. 3) 
-_.一ー
つ め か み 15( 5.0) 
性 号誌 b、 じ り 22( 7.3) 
夜 泣 き 39(13.0) 
左 き き 36(12. 0) 
ど も り 9( 3.0) 
歯 ぎ し り 25C 8.3) 
ね ど と ・ね lま け 67(22.2) 
食 べ 物以外のものを食 べ る 4( 1.3) 
大使をパンツの 中 にする 20( 6.6) 






























211 'ロJ 来週 'Fl (64.5) 
問 是E無 78 61 1 139 (35.5) (46.9) 






問 鍾 有 (/ lj4 211 (64.7) (58.0) 
問 題無 42 97 139 (35.3) (42.0) 
計 119 231 350 
【註) X2=0.1464 




























































|パーソナリティ |パーソナリテイ | 計
負要因あり 貞要因なし
父親I2初 (おら096)I 48 (15.0) I 318 
母親I. 298 (85. 1 ) 52 (14.9) I 3ω 
〔註コ父親のパーソナリティ負要因有無に関しでは
不明32名
( 18 ) 
.1表 パーソナリティ負裏図
母(婆) 父(夫)
% 度数陣位 頒位 度数1%
16.1 153 1 たしかめないと気が 1 77 11.4 すまない
きちんとしないと気4.7 45 9 がすまない 2 71 10.5 
コーヒーを飲むとね
ト一一
6.9 .6 7 むりにくい 3 66 9.8 
5.4 51 8 過度のきれい好き 4 回 9.3 
一 飽ぎしり ・ねどと ・2.4 お 12 ねぽけ 5 62 9.2 
11.9 113 3 心れ配な事いがあると寝ら 6 60 8.9 
一2.3 22 13 無口 7 ω 8.9 
一
7.7. 73 6 すぐカ ッー とする 8 55守 8.2 
9.5 90 5 冷えると腹痛 9 52 7. 7 
4.1 39 10 夜ねむりにくい 10 46 6.8 
一
3.4 32 11 手のひらに汗をかく 11 28 4.2 
一
10.4 伺 4 乗物iζ酔う 12 16 2.4 
一 一 気にかかるζとがあ12.8 122 2 ると寝られない 13 7 1.0 
1.3 12 14 ひとり笑い 14 6 0.9 































































ノfー ソナ リティI I 
負要因偶数I ^ I I 0 I 1 2 3 4 5 
五つの領域において不満



















E註) Xb l1.297 
X2>X2o(05)(1) 
有意差あり










































与尚三聖子|。 1 2 3 4 5 
8 14 13 2 3 2 全額織において満足 (19.0) (33.4) (30.9) ( 4.8) ( 7.1) ( 4.8) 
1 2 4 3 1 4 五つの領域において不満足 ( 6.7) (26.6) ( 6.7) (13.3) (26.7) (20) 
9 18 14 4 7 5 











































































































































( 22 ) 


























































先Jr大阪市立大学家政学郵紀要』第H5巻， pp. 195 
'"-208 
5) Ezra F. Vogel， Marital Relatio白shipsof Paren-
ts of Emotionally Disturbed Children; Polari-
zation and lsolation， psychiatη， Vol， 123， 
1960. pp. 1..12. 
6) J. P. Spiegel ResoJution of Role Conflict 
within the Family， The Patimt and the 
Mental Hostital， ed. Daniel J. Levinson and 
Richard H. WiIliams， pp. 545'"'-64. 
7) Ezra F. Vogel阻 d Norm祖 W. Bel， The 
Emotional1y Disturbed Child as the Family 
Scap;egoat， A Modern Introduction 10 Ihe 
Family， ed. Ezra F. Vogel and Norman W. 





9) elective mutism (撰択的線黙症)とは母親と話を
するが，それ以外の人に対しては，もじもじして一
言も話そうとしない状態。
10) resitive-stubborn (抵抗一強情) とはテスト中抵
抗が強く， 強情でなかなか言うととを聞かない状態
11) T. Parsons and Robert F. Bales， Family， 
Socialization and Interaction Process， The Free 
Press， Glen∞e， ll. 1955特lζ第4章 The
Mechanism of Personality Functioning with 
Special Reference to Socializationの註2を参照
の乙と。
ロ)J. P. SpiegeJ， op. cit. 
Summary 
Tbis paper attempted to find out wbether or not the socialization of the child of three years old is in-
fluenced by his parents' marital relationships. The working hypotheses were derived from Ezra Vogel's 
comparative case study of normal and pathological families and our clinical study of ones with emotionally 
disturbed child. The sample size was 350 families selected at random from 12∞population of families 
who visited Abeno heaJth center of Osaka city for the medical examination of the child. The questionaire 
was given to his mother， and test and medical exarnination given to the children for the data collection. 
The findings derived from the quantitative anaJysis of the data were as follows. 
1. The child's socialization was much more influenced by his parents' marital aspects relative to the 
discipline and their own affective attitudes. In other words， the p∞r socialization of the child was∞rrelated 
with his pareロts'dissatisfaction with the discipline of the chiJd by the spouse. 
2. The marital relationships of the parents of the child were related to the amount of their negative 
personality characteristics when the wives were dissatisfied with her husband more than at foぽ areas
of their marital life. 
3. There was no relationships between the chiJd's problem behaviors and the amount of his parents' 
negative personality characteristics. 
These findings suggested that the effort sometimes should be given to the chiJd 's parents' marital 
relationships rather than the child's personality and the parent-child relationships. 
( 23 ) 
